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The purposes of this research are: (1) develop tools to innovate the learning 
environments of initial primary school teachers to grow as continuous learners, (2) 
examine their effectiveness to clarify the ways of initial teacher training. There are 
still many problems remaining e.g. the ability difference between mentors; connection 
of teacher trainings at on-site and out-side schools; learning environments for initial 
teachers. In response, we designed a standard of teaching competencies consists of 
eight categories and developed some tools accordingly: two handbooks for initial 
teachers and mentors; a teaching competencies rubric. We distributed these tools to all 
initial teachers and their mentors in Hiroshima prefecture to try them. Then we 
examined their effectiveness, possible uses, and development potential through a 
questionnaire survey targeting at only those who provided their consent its concept 
and method. The data from free descriptions was analyzed and considered by applying 
subject classification which is one of the text-mining approaches. As a result, we could 
extract their usage based on each teacher’s practice task and experience, effectiveness, 
and improvement potential. Our findings are beneficial as a fundamental material to 
consider about an effective support for initial teachers and their required competencies 
in contemporary world. 
 









































































































































初任者用ハンドブックについては，2015 年 4 月

















調査は，2015 年度広島県内の初任者 160 名，
指導教員 118 名を調査対象に，2016 年 2 月に，
郵送法による無記名形式の質問紙調査を実施した。
その結果，初任者 88 名（回収率 55.0%），指導教




















































 回答した初任者教員 88 名のうち，実際に研修
内容振り返りシートを利用したのは 33 名（37.5%）















 図 1 は，研修内容振り返りシートを利用した効
果に関する記述を主題分類した結果である。25 件
の記述の 1 文書あたりの平均語句数は 19 語，1 文
書あたりの平均文字数は 28 文字であった。単語






























 回答した指導教員 93 名のうち，指導教員用ハ
ンドブックを利用したのは 65 名（69.9%）であっ
た（表 3）。 





































 図 2 は，指導教員用ハンドブックを利用した効
果に関する記述を主題分類した結果である。63 件
の記述の 1 文書あたりの平均語句数は 33 語，1 文
書あたりの平均文字数は 51 文字であった。単語























































 図 3 は，授業力スタンダード・ルーブリックを
利用した効果に関する記述を主題分類した結果で
ある。39 件の記述の 1 文書あたりの平均語句数は
36 語，1 文書あたりの平均文字数は 56 文字であ
った。単語のうち名詞句 29%，形容詞句 5％，副
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図 3 授業力スタンダード・ルーブリックを利用した効果 
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成果の一部である。なお，本稿は WERA Focal 
Meeting & HKERA International Conference
（2017 年 11 月 30 日，香港）での発表内容
（ Innovations of Learning Environments for 
Novice Primary Teachers in Contemporary 
Japan: Towards Fostering Teachers as 
Continuous Learners）を加筆・修正したもので
ある。 
 本研究は，JSPS 科学研究費補助金基盤研究（B）
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